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「No．91　Legation（Embassy）in　Kioi－cho　from　Kioi－zaka
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［No，10］The　legation　building　from　the　garden【No．11】Japanese　Lantem　in　the　garden
????? ???
　大使館　　 明泊三＋二Sif竣ヱ
ジヨサイア●コンドルt壌：1：設計f乍物
　rNo．121　Rough　sketch　of　the　interior
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with　a　beautiful　garden‘2．”We　can　fi．nd　two　dates　in　several　academic　works　on　Condor’sarchitec－
ture　as　the　completion　date　of　the　new　building　of　the　Austro－Hungarian　Legation，　i．e．　July　189843
and　September　1899“．　Diplomatic　records　reveal　that　the　Austro－Hungarian　legation　moved　tempo－
rally　to　No．15　Kami－nibancho（上二番町）from　Ushigome　on　April　26，1897，　and　it　moved　to
Kioi－cho　on　A．ugust　lO，189S45．　This　suggests　that　the　new　building　itself　might　have　been　com－
pleted　in　the　summer　of　1898，　and　its　full　completion　including　exteriors　might　have　been　in　l　899．
　　To　constmct　the　new　building，　Count　Wydenbruck　asked　Count　Shigenobu　Okuma（大隈重信），
the　Foreign　Minister　of　Japan　to　enlarge　the　estate　again‘6［No．13］，　Okuma　authorised　this　second
enlargement　in　his　private　letter47，　so　the　new　900　Tsubo（≒2975．21．　square　metres）was　handed
over　to　the　legation　in　l　899．　In　addition，　another　528　Tsubo（≒1745．45　square　metres）estate　was
added　to　the　legation　jn　1．904．　So　the　estate　of　the　l．egation　finally　measured　approximately　2987．2
Tsuho（≒9875　square　metres）in　1904．　The　expanded　lands　belonged　to　the　Imperial　House　of
J・pan（御料地），・・th・land　lea・e　c・nt・act・w・・e　m・d・b・tween　th・1・g・ti・n・nd　th・Mi・i・t・y・f
the　Imperial　Household（宮内省）．
4．The　Promotion　to‘‘Embassy，，　and　its　masters
　　When　the　new　embassy　building　was　inaugurated　in　l　898，　Japan　and　the　Habsburg　Monarchy
did　not　exchange　ambassadors，　but　only　ministers．　Since　the　victory　of　Japan　in　the　Russo－Japanese
war　in　1905，　Japan　had　been　treated　as　a“Great　Power”in　intemational　relations．　There　were　dis－
tinct　ranks　among　the　nations　of　the　international　society　at　that　time．　For　example，　Austria－
Hungary　exchanged‘‘Ambassadors”only　with　ten　countries　in　l　907．　This　meant　that　the　Habsburg
4i凾盾唐?奄凾浮汲堰@Kawato，　Josaia　Kondoru　kenchik“zumen－shu　II（Architectural　plans　of　Josiar　Condor，　vol．〃）（Tokyo：Chuo－
koron　bijutsu　shuppan，1981），　p．39（河東義之編『ジョサイア・コンドル建築図面集II』（中央公論美術出版，1981
年））．
42rir　George　Franckenstein，　Facts　and　Features（ゾル乏y乙旋（London：Cassell，1939），　p．92．
43mihon　Kenchiku－gakkai（Architectua】Institute　of　Japan）ed．，〃の’Taisho　kenchiku　shashin　shuran（The　Pictoriat
Catatogue　of　Architectures　built　in　Meiコ’i　and　Taisho　era）（Tokyo，　Nihon　Kenchiku－gakkai，1936），　p．83（日本建築学
会編『明治大正建築窺眞聚覧』（建築学会，1936年））．
“Kenchiku－za∬hi（Journat　of　Architecture　and　Building　Science），　Vo1．34，　No．402（1920），　p．266（52）（『建築雑誌』）；
Kondoru　hakushi　kinen　hyosho－kai　ed．，　Kondoru　hakushi　isakushu；Yoshiyuki　Kawato，ノosaia　Kondoru　kenchiku　zumen－
shuノ（A　rchitectura．t　plans　of　Josiar　Condor，　vol．1）（Tokyo：Chuo－koron　bijutsu　shuppan，1980），　p．18（河東義之編
『ジョサイア・コンドル建築図面集1』）；Kawato，　Josaia　Kondoru　kenchiku　lumen－shu・II，　p　39，
4scRO，　RMFA，“Zai　honpo　kakkoku　koshikan　secchi　iten　kankei　zakken（Settlements　and　moves　of　foreign　legations　in
Japan）（6　L3．1）”（「在本邦各国公使館設置移転関係雑件（6」．3．1）」），Wydenbruck　to　Foreign　Ministry（No．79），26
Apr．1897；Secretary　of　Austro－Hungarian　legation　to　Foreign　Ministry（No．101213），9Aug．1898．
46cRO，　RMFA（3．12．1」12－2），　No　ref．　number，　Wydenbruck　to　Shigenobu　Okuma（大隈重信），26　Oct，1896．
47cRO，　RMFA（3．12．L112－2），　No　ref．　number，　OkUma　to　Wydenbruck，26　Oct．1896．
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［No．131　Second（1896）and　Third　enlargement（1904）
Monarchy　admitted　Great　Power　Status　for　only　ten　countries‘8．　In　1906，　Great　Britain　changed　the
rank　of　the　diplomatic　corps　into‘6ambassador，”then　European　Great　Powers　and　the　United　States
began　to　exchange“ambassadors，”too．　So　the　Austro－Hungarian　Legation　was　tumed　into　the
Imperial　and　Royal　Austro－Hungarian‘‘Embassy”in　July　of　l　90749．
　　According　to　Dr．　Godsey，“of　the　three　missions　in　East　Asia，　that　in　Tokyo　proved　the　least
objectionable　among　diplomats，　but　it　was　the　least　popular　of　the　ten　embassies　maintained　by　the
monarchy　in　1914’so．”Adarbert　Ambr6　von　Adam6cz，　a　Hungarian，　who　at　first　served　as　a　minis－
ter，　became　an　ambassador　extraordinary　and　plenipotentiary　to　the　Imperial　Japanese　Court　and
submitted　his　credentials　to　the　Emperor　in　March　of　l907．　In　the　next　month　however，　he　was
permitted　a　long　leave　and　he　retumed　to　Tokyo　in　December．　In　November　of　l　908，　Herr　von
Ambr6　was　dismissed　and　replaced　by　a　young　able　Hungarian　diplomat，　Julius　von　Szilassy，　who
served　as　a　C肋㎎4∫d’affaires．　As　a　curious　young　diplomat，　he　had　ardently　been　asking　the
4s`n　exception　was　Vatican．　So　Austria－Hungary　had　two　embassies（ltaiy　and　Vatican）in　Rome　auhat　time．
4℃£Yomiuri∫ん’〃ibun，19　Nov．1906．
fiovilliam　GOdsey，　Jr．　Ar’s’ocratic　Redoub’；　The　Aus’ro－Hungarian　Fore’gn　Qffice　on　the　Ei’e　of　the　Fi「∫’Wo「’d　Wa「（Wesl
　Lafayette：PUrdue　University　Press，且999），　p．172．
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Foreign　Ministry　to　send　him　to　Tokyo　since　190451　and　at　last　he　came　to　Japan　as　a　counsellor
with　his　sister　on　November　of　l　9075ユ．　There　he　made　very　sharp（maybe　a　little　prejudiced）obser－
vations　on　East　Asian　affairs53，　which　were　highly　evaluated　in　the　Austro－Hungarian　Foreign
Ministry．　In　November　of　l　908，　an　important　figure　in　the　Austro－Hungarian　Foreign　Ministry　was
nominated　to　fi11　the　vacant　seat　of　the　ambassador　in　Tokyo，　and　his　formal　appointment　took
place　in　January　of　l　909．　He　was　Baron　Guido　Call　von　Rosenburg　und　Klumbach，　an　Austrian
peer，　who　was　at　that　time　known　as　an　Austrian　expert　in　commercial　and　Balkan　affaires，　and　had
served　as　M量nister　of　Commerce　in　the　Ernst　von　Koelber　administration（1900－1905）in　Austria
［No．14」，【No．15】．　The　Japanese　govemment　fbund　in　this　nomination　that　Austria　desired　to
promote　trade　between　the　two　countries54．　While　his　two－year　tenure　in　Tokyo（January　l909－
March　l　911）was　nothing　but　calm　except　fbr　some　rumours　about　the　alleged　Japan－Habsburg
alliance55，　he　must　have　experienced　the　happiest　moment　as　a　father　of　his　beloved　beautiful
daughter，　Maria　Pia　von　CaU　aged　23，　who　married　a　British　naval　officer　stationed　in　Tokyo56．　She
loved　Japanese　drawings　particularly，　which　she　leamed　with　Ogura（小倉）－san，　a　graduate　of　the
national　school　of　arts．　On　her　wedding，　she　was　granted　a　silver　vase　directly　from　the　Empress
and　her　younger　brother，　who　served　also　as　an　officer　of　Austro－Hungarian　Navy，　visited　Tokyo
［No。141　Baron　Call　in　his　ot’fice　of　Kioi－cho　Embassy［No。15］Baron　Cal1
sifodsey，　Aristocratic　Redoubt，　P．176．
s2iulius　von　Szilassy，　Die　Untergang　der　Donaumonarchie（Berlin：Neues　Vaterland，1921），　p．140，
53rzi［assy，　Die　Untergang，　chap．6．
s4cRO，　RMFA（？），“Zai　honpo　kakkoku　taishi　ninmen　zakken：oukokoku　no　bu（Miscellaneous　file　on　the　nomination　and
dismissa｝of　foreign　ambassadors）（？）”（「在本邦各国大使任免雑件：填洪国之部」（？）），No，4171，Yasuya　Uchida
（内田康哉＞to・Jutaro　Komura（小村寿太郎〉，　23　Nov．1908．
ssrzilassY，　Die　Untergang，　p．166；Shimada，‘’Osutoria　hangari　gaiko　ni　okeru　nihon　no　ichizuke，”passim．
56she｝「omiuri　Shimbun，7Sep．1910．
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to　attend　the　wedding　ceremony．　During　his　tenure　in　Tokyo，　B　aron　Call　made　a　Trip　to　Thailand
丘om　November　lglO　to　January　l911．
　　However，　Szilassy（or　Baron　Call　maybe）must　have　been　an　exceptional　case．　In　reality，　it　was
・e・y　diffi・ult　t・fi・d　s・it・ble　fig・・es　f・・th・Embassy　i・T・ky・・becau・e　m・・t・f　the　candid・t・・
refused　their　promotions　for　several　reasons．　For　example，　when　the　Foreign　Ministry　in　Vienna
looked　for　a　new　counsellor　in　Tokyo，　at　least　five　candidates　refused57．　Baron　Erich　Zwiedineck
refused　to　go　to　Tokyo，　because　the　legation　in　Tokyo　did　not　have　enough　rooms　for　his　family
and　servants　and　he　could　not　tolerate　Japanese　style　houses，　which　were　thought　to　lack“the　most
primiti・・furni・hi・gs58．”S・m・・efu・ed　becau・e・f　th・health・f　th・i・par・nt・・wi・・…th・i・・wn59・
At　last，　Count　Alois　Lexa　von　Aehrenthal，　the　Foreign　Minister，　decided　to　send　Baron　Georg　von
und　zu　Franckenstein，　a　young　Austrian　diplomat　of　very　distinguished　lineage，　and　one　of
Aehrenthal’smost　beloved　young　diplomats60．　Count　Aehrenthal　wanted　him　to　leam　how　to　foster
the　commercial　interests　of　Austria－Hung卸n　Tokyo．　Baron　Franckenstein　filled　the　vacant　am－
bassador　seat　as　a　Chargtis　d’affaires　for　a　year（September　1911to　September　1912）and　engaged
in　several　important　negotiations　such　as　the　renewal　of　the　commercial　treaty　and　the　china　loan
business，　although　the　results　were　not　favourable　ones6㌧
　　Then　the　last　master　of　the　Embassy　came　to　Tokyo　in　September　of　lgl2　not　only　as　a　new　am－
bassador，　but　also　as　a　special　envoy　of　Emperor　Franz　Joseph　to　attend　the　funeral　of　the　Emperor
Mutsuhito（睦仁）［No。16］～［No．18］．　Baron　Ladislaus　MUIIer　was　an　unmarried　Hungarian　diplo－
mat　aged　56，　who　had　served　as　the　ambassador　in　the　Ottoman　Empire　and　the　frrst　section　chief
of　the　Foreign　Ministry62．　During　his　tenure　in　Japan，　he　had　started　to　build　the　annex　of　the
Embassy　building　in　June　of　lgl463．　Its　construction　was　in　progress　when　he　received　an　order　to
・eq…thi・passp・面・m　th・J・p・n・・e　g・vemm・nt・nd・et・m　h・m・i・A・g・・t　27・19146‘・　lt　i・very
s7fodsey，　Aristocratic　Redoubt，　p．173．
s8fodsey，　Aristocratic　Redoubt，　pp．173－174．
5gfodsey，　Aristocratic　Redoubt，　P・174・
ωFranckenstein，　Facts　and　Features，　p．88；F血tz　Fellner（ed．），　Das　politische　Tagebuch　Josef　Redlichs　l908－1919　VoL　l
（Graz：Boehlau，1953），　p．97；Masayuki　Shimada，“Tokyo　no　furankenshutain，　aru　osutoria　hangari　gaikokan　no　Tokyo
chuzai，1911　1913（2）（Baron　von　Franckenstein’s　mission　in　Tokyo（2）），”（「東京のフランケンシュタイン（2）」）
Gakushuin　Boys’High　School　BuUetin，　No．　5（2007），　pp．91－93，
6］rhimada，‘‘Tokyo　no　furankenshutain（2），”pp．91－103；Idem，　Tokyo　no　furankenshutain，　aru　osutoria　hangari　gaikokan　no
Tokyo　chuzai，1911－1913（3）（Baron　von　Franckenstein’s　mission　in　Tokyo（3）），”（「東京のフランケンシュタイン
　（3）」）Gakushuin　Boys’High　School　Bulletin，　No．6（2008），　pp．65－83．
62　The　Asahi　Shimbun，3Sepし　1912．
6コcRO，　RMFA，　Nichi－doku　senso　no　sai　zai－honpo　doku　ou　to　koukan　oyobi　shinmin　hikiage　ikkenn（Evacuation　of
Ge㎜an，　Austrian　and　Turkish　diplomatic　missions　and　their　nationals　in　Tokyo　in　the　event　of　war　with　Germany（5．2．1）
（「日独戦争の際在本邦独填土公館及臣民引揚一件（5．2．L23）」），No．179，　Takaaki　Kato（加藤高明）to　Postwheeler，
　4July　1915．
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mterestlng　to　know　the　difference　in　the　press　descriptions　of　Austro－Hungarian　and　German　am－
bassadors　when　their　diplomatic　relations　with　Japan　were　broken．　In　general，　Japanese　people
thought　that　Austria－Hungary’s　beHigerency　towards　Japan　was　an　unavoidable　outcome　of　the
Dual　Alliance　with　Germany，　and　Baron　MUIIer　was　much　more　sympathetically　described　in　press
articles　than　Count　Rex，　his　German　counterpart．　The　Asahi　Shimbun　described　Baron　MUIIer　as
an　extraordinary　diplomat　who　graduated　at　the　head　of　the　Consular　Academy　in　Vienna
【No．16】Baron　MUIler　arriving　at　Shimbashi　station
?????????????
（??．??????
［No．17】M田1er　and　Franckenstein
??????????????????????????????????????????????
圧No．18】Mtiller　and　the　Embassy
????? ?
????
????．?????）
【No．19】Mtiller’s　farewell　at　Shimbashi　station　on　his　retum　to　Vienna
tg　The　Asahi　Shimbun，28　Aug．1914．
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（Theresianum）and　whose　exquisite　diplomatic　talent　had　been　reflected　in　the　success　of　the
Annexation　of　Bosnia　Herzegovina　in　l90865．　When　he　had　to　leave　Tokyo　for　Yokohama　to　get
on　the　steamship“Manchuria”to　go　home　via　the　United　States　in　August　31，1914，　his　attitude
was　modest　and　calm　enough　to　impress　Japanese　joumalists66［No．19］．
5．Aftermath　of　the　Embassy
　　During　the　Great　War，　all　the　Austro－Hungarian　properties　in　Kioi－cho　were　entrusted　to　the
American　Embassy，　and　the　Austro－Hungarian　government　paid　the　rent　through　the　U．S．　embassy
fbr　three　years（1914－1916）67．　Nonetheless　Japan　and　Austria－Hungary　were　in　a　state　of　war，　the
Habsburg　Foreign　Ministry　made　an　inquiry　as　to“whether　the　Japanese　Govemment　has　made
sufficient　provision　for　the　protection　of　the　buildings　of　the　Austro－Hungarian　Embassy”in　June
of　l　915　through　the　Department　of　State68．
　　With　the　United　States’entry　to　the　Great　War　in　1917，　the　Austro－Hungarian　property　was　then
entrusted　to　the　Spanish　Legation　and　they　managed　the　property　for　five　years（1917－1922）69．　The
Spanish　Legation　asked　the　Foreign　Ministry　of　Japan　to　authorize　the　small　renovation　of　the
Embassy　building　in　Apri1　of　19187°．　The　legation　asked　Mataldchi　Yabe（矢部又吉）for　the　repair
works　of　the　Kioi－cho　building，　which　cost　l　323　Yen7i　．　These　naturally　suggested　that　the
Austrians　took　it　for　granted　that　the　property　would　be　retumed　after　the　war．　In　July　of　1922，
however，　the　govemment　of　the　newbom　Austrian　Republic　asked　the　Spanish　Legation　to　sell　the
former　Austro－Hungarian　property　in　Kioi－cho　to　the　ltalian　Embassy72，　which　was　bumed　in　l　92073
and　looked　for　a　new　location．　The　former　Austro－Hungarian　possessions　consisted　of　the　building
and　the　fumiture，　and　the　estate　itself　belonged　to　the　Tokyo　city　govemment　and　the　Ministry　of
the　lmperial　Household．　The　Austrian　govemment　finally　made　the　formal　declaration　to　return　the
whole　estate　to　the　Japanese　government　through　the　Spanish　legation　on　August　l　l　74，　and　after　the
land　inspection　held　on　August　2275，　the　whole　estate　was　returned　on　August　31，192276，　which
aS撃b奄пD
66V『’he　Asahi　Shimbun，　l　Sept．1914．
67bf．　DRO，　RMFA（3．12．1．li2－2），　No　l　90，　Receipt　to　the　American　ambassador，17　Dec．1914．
6scRO，　RMFA（5．2．1），　No．243，　Postwheeler　to　Takaaki　Kato（加藤高明〉，June　8，1915．
69cRO，　RMFA（3．12．1．ll2－2），　No．18　Receipt　to　the　Spanish　minister，14　Jul．1917．
7°cRO，　RMFA（3．12．1．112－2），　No．11，　Jose　Caro　to　Yasuya　Uchida（内田康哉），Foreign　Minister，5Mar．1918．
7’cRO，　RMFA（3．12．Lll2－2），　No．20，　Jose　Caro　to　lchiro　Motono（本野一郎），Foreign　Minister，　l　l　Apr．1918．　Yabe　is
a　famous　Japanese　architect，　who　studied　in　Germany　and　is　known　for　his　architectures　for　banks，
72cRO，　RMFA（3．12．1．ll2－2），　No．25，　Jose　Caro　to　Uchida，10　JuL　1922．
7コcRO，　RMFA（3．12．Lll2－2），　No．241，　Matsubara　to　Masanori　Katsu（勝正憲），16　Aug．1917．
74cRO，　RMFA（3．12．1．112－2），　No．36，　Jose　Caro　to　Uchida，11Aug．1917．
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ended　the　short　history　of　the　Austro－Hungarian　Embassy（Legation）in　Kioi－cho．　Unfortunately，
the　charming　building　was　totally　destroyed　in　the　Great　Kanto　Earthquake（関東大震災）in
September　1923．
6．P『ovisional　condusion
　　Investigating　the　diplomatic　records　found　in　Tokyo，　this　short　paper　traced　almost　the　entire
f（〕otsteps　of　the　Austro－Hungarian　legations（embassy）in　Tokyo　and　very　briefly　introduced　the
‘‘`mbassadors”and“C肱㎎6　d’affairs”who　served　in　the　Kioi－cho‘‘Embassy”．　The　author　now
［No．20】Locations　of　the　Austro－Hungarian　Legations（Embassy）
7「cRO，　RMFA（3．12．Ll12－2），　Kozo　Kijima（木島孝蔵），“Kyu　oukoukoku　taishikan　you　shikichi　kenbun　kaishu　no　ken
（The　inspection　and　its　return　of　the　estate　for　the　former　Austro－Hungarian　Embassy）（旧填洪国大使館用敷地見分回
収の件），”22Aug，1922．
7ticRO，　RMFA（3．12．1．112－2），　No．32，　Uchida　to　Jose　Caro，31　Aug，1917．
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feels　obliged　to　study　the　diplomatic　records　in　the　Haus－，　Hof－und　Staatsarchiv　in　Vienna，　which
might　give　us　a　more　comprehensive　picture　of　the　legation（embassy）along　with　the　facts　revealed
in　this　essay．　Since　the　Diplomatic　Record　Of且ce　of　the　Japanese　Foreign　Ministry　scarcely　holds
the　materials　related　to　the　legation　building　commissioned　to　Dr．　Condor，　it　is　especially　antici－
pated　that　it　will　be　possible　to　illuminate　the　architecture　itself　by　researching　Viennese　docu－
ments．　Amid　the　celebration　of　the　l　40　years　of　bilateral　relations，　the　fbrgotten　memory　of　the
Tokyo　Embassy，　the　tenth　Embassy　of　the　Habsburg　Monarchy　is　about　to　be　revived　in　our　hearts．
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